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　The purpose of this paper is to show the effectiveness of Behavioral Economics in public policy from 
the viewpoint of positive analysis. When we study public policy, there is a problem, that is, “why are 
desirable public policies not carried out?” More speciﬁ cally, when these policies suit ﬁ scal deﬁ cit and 
global warming problems, the solution strategy is clear, but it is not carried out. Behavioral Economics 
can show the reason. The reason is based on the concept of time inconsistency. It is a characteristic of 
human beings, that they make plans, intending to carry them out.  However, while being carried out, the 
plans are often not carried out. People understand that increasing taxes and decreasing greenhouse gases 
are necessary but it is difﬁ cult to put those measures into practice. In these cases, it is effective to 
make use of commitment to ensure the measures are carried out.
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て適用可能であることに関しては，Diamond and Vartiainen (2007) を参照されたい。
２　行動経済学の詳細については，本研究では立ち入らない。行動経済学の入門書および日本を対象にした研究書については
以下のとおりである。入門書として多田 (2003)，依田 (2010)，大垣・田中 (2014) ，筒井・佐々木・山根・マルデワ (2017) な
どがあり，また，日本における行動経済学の実験研究および調査研究として，塚原 (2003)， 晝間 (2005)，千田・塚原・山本 (2010)
があり，平成不況の原因解明に行動経済学を適用したものとして塚原 (2010) がある。
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集団 ( 企業 ) から天下りのポストを受け取る見返

















































































































P ０から P １へと低下し，公共サービスの需要量は
























































































































































れ，2014 年に 8% へ引き上げたものの，2015 年
10 月の税率 10％への引き上げは，2017 年 4 月に




















税率を 2014 年 4 月以降に８％へ，2015 年 10 月
以降に１０％へと段階的に引き上げ，その分の増
収を社会保障財源に充てるとする税制抜本改革法
が国会で成立し，2014 年年 4 月から 8% への引き
上げが実施された。しかし，10％への引き上げは，

































































































































































て行われてきた６。1997 年に第 3 回締約国会議
（COP3）が京都で開催され，温室効果ガスの削
減目標を定める「京都議定書」が採択された。そ
こでは，先進国が 2008 年から 2012 年の第 1 約束




























８　日本経済新聞 2015 年 12 月 15 日朝刊，12 月 23 日朝刊を参照した。
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